





























How Do Japanese Teachers Evaluate Teacher License Renewal System
Zheng Zhou
Abstract: This paper focuses on Japanese teachers’ evaluation of the teacher license renewal 
system and its influencing factors. Since the implementation of the teacher license renewal 
system, few researches have empirically examined the external evaluation and issues concerning 
this system. In particular, there is almost no research that evaluates the system from teachers’ 
viewpoint. Therefore, this study conducted a questionnaire survey at University B, where 
lectures on renewal system of teachers’ license were held. Using multiple regression analysis, we 
reached the following conclusions. First, approximately 60% of the teachers are opposed to the 
renewal system considering the reform unnecessary, whereas 40% support the system. Second, 
we clarifi ed that teachers’ evaluation of the renewal system is based on two factors: burden 
and usefulness. Third, we found that the teachers aged 30 to 39 years felt more burdened 
with the renewal system than teachers of other age groups. Besides, there were teachers who 
were dissatisfi ed with this profession and felt busy with further education and trivial matters 
in the daily work. Lastly, considering the usefulness factor, there are four types of teachers: 1) 
teachers who have not yet entered graduate school, 2) teachers who want to acquire the ability 
of practical guidance and information utilization, 3) teachers who think that “teachers should 
be dedicated to children” and “teachers are kind of professionals.” Based on these fi ndings, this 
paper makes suggestions for the reform of teacher license renewal system.


































































































男 女 計 N
39.6 60.4 100 1095
年齢
30歳～39歳 40歳～49歳 50～59歳 60歳以上 計 N
43.1 25.6 31.1 0.2 100 1097
職種
教諭 養護教諭 常勤講師 非常勤講師 教員以外 その他 計 N








52.4 18.9 28.7 100 935
教職経験年数
10年未満 10～19年 20～29年 30年以上 計 N











































































講習時間が長すぎる 0.801 -0.092 -0.066
教員の多忙を招くものだ 0.760 -0.102 -0.226
受講は時間的に大きな負担である 0.729 -0.064 -0.151
受講料が高すぎる 0.671 -0.088 -0.025
時間の無駄だと思う 0.558 -0.306 -0.385
今後も継続した方が良い -0.541 0.252 0.514
講習時間が短すぎる -0.532 0.103 0.141
さらに今後も受講してみたい -0.528 0.282 0.409
廃止すべきだ 0.516 -0.202 -0.459
教員の資質を向上させる -0.158 0.906 0.167
教員の専門性を向上させる -0.142 0.852 0.151
教育問題の解決に役に立つ -0.113 0.620 0.345
教員間の交流を深める -0.127 0.446 0.313
学校現場にとって必要なものだ -0.265 0.431 0.777
教員にとって必要なものだ -0.294 0.428 0.779
大学と学校の連携を深める -0.186 0.395 0.310
管理職も受講すべきだ -0.010 0.198 0.196
回転後の負荷量平方和 3.898 3.013 2.501















***40代 -0.127 0.076 





*副担任をしている 0.005 -0.113 







10～19年 0.008 -0.014 
20～29年 -0.058 -0.110 












































































































































































【負担になる】 -0.014 -0.099** 0.082** 0.280*** 0.106**



























30代ダミー 0.150 *** 0.033
担任副担任ダミー -0.013 -0.068 *
進学ダミー 0.010 -0.099 **
Ⅱ：教員免許更新制に望む内容
【実践的指導力】 -0.039 0.345 ***
【学問的反省性】 -0.086 * 0.199 ***
【コミュニケーション】 0.080 * 0.073 *
Ⅲ：教職に対する態度
教職に不満 0.170 *** -0.002
子どもに献身すべき -0.006 0.093 **
教員は専門職である 0.064 0.085 **
Ⅳ：教員の仕事の負担
【研修・会議等の負担】 0.199 *** -0.054
【教育指導の負担】 0.019 -0.047
調整済み R2 乗 0.121 0.233































































































































































































































教員の授業実践の力の向上 0.864 0.037 0.160
教員の教科内容に関する知識の向上 0.802 0.119 0.037
教員の生徒指導の力の向上 0.717 0.095 0.399
児童生徒の学力を高める力の向上 0.698 0.076 0.143
教員の専門性の向上 0.601 0.188 0.197
学級クラスルーム経営に役立つ 0.569 0.154 0.454
情報機器を利用した教育の力の向上 0.564 0.147 0.167
教育問題に対処するための力の向上 0.478 0.154 0.241
学校経営に役立つ 0.413 0.317 0.261
教育の歴史を理解する 0.084 0.816 0.021
教育の理論思想を理解する 0.094 0.713 0.065
これまでの自分のキャリアを振り返る機会 0.040 0.591 0.211
大学教員と交流する機会 0.062 0.587 0.049
海外の教育の状況を理解する 0.146 0.502 0.047
部活動の指導に役立つ 0.179 0.492 0.236
他の教員と交流する機会 0.169 0.461 0.163
保護者とコミュニケーションする力の向上 0.351 0.233 0.815
児童生徒とコミュニケーションする力の向上 0.386 0.238 0.797
教員としての自信を高める 0.387 0.314 0.409
日本の学校教育の現状を理解する 0.213 0.276 0.075
日本の教育改革の動向を理解する 0.232 0.243 0.094
回転後の負荷量平方和 4.417 3.156 2.223



























分散の % 14.863 9.686
Kaiser-Meyer-Olkin の標本妥当性の測度 0.850
注：因子抽出法は最尤法であり，回転法はバリマックス回転である。因
子負荷量の平方和と寄与率などの観点から，二つの因子を抽出した。採
用しない因子は表に表記しないことにする。
─ 655 ─
教員は教員免許更新制をいかに評価しているのか
19）因子分析の表を添付する。 20）因子分析の表を添付する。
  
21）平成28年から「中堅教諭等資質向上研修」となる。
